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Biometrie spatiale dans I'ecosysteme souterrain:
repal'tition de Meta menardi Latr. (Argiopidae)
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INTRODUCTION
L'in teret des ecologistes pour la distribution spatiale des organismes est assez
ancienne puisque, d~s les annees 1920, des etudes ont ete consacrees Ii ce sujet (par
exemple, Arrhenius, 1921; Gleason, 1922). Les etudes recentes (Neyman et aI.,
1957; Pielou, 1960; Evans, 1969) ont porte, notamment, sur les types de
repartition possible: aggregation, repartition uniforme et aleatoire. Ces notions sont
trcs importantes lorsque l'on veut etablir des modeles mathCmatiques valables
(Skellam, 1951).
Peu d'etudes ont ete consacrees aces probU:mes de biometrie spatiale dans Ie cas
du domaine sou terrain. Or, ce milieu est ex trememen t favorable a ce type de
travaux puisque les:JOpulations cavernicoles ont des densites re!ativement faibles et
vivent dans des milieux simplifies (absence de vegetaux). C'est pourquoi nous avons
effectue une etude sur la distribution d'une Araignee troglophile repandue dans
toute I'Europe, ainsi qu'en Amerique du Nord, Meta menardi Latr. (Argiopidae).

MATERIEL ET METHODES
L'espece cavernicole observee, Meta menardi, est tres commune dans les grottes de
Belgique. Elle constmit des toiles laches sur les parois des couloirs d'entrees. Elle
capture ainsi des animaux rampant sur les parois, principalement des Myriapodes et
des Crustaces terrestres (Tercafs, 1960). Les adultes se deplacent tres peu et il est
tres facile de les observer.
L'interet principal des observations qui ont etc effectuees est qu'elles englobent
la totaWe d'une population distribuee au sein d'ull habitat homogime. En effet, les
mesures portent sur des individus recenses sur une entite bien delimitee, aux
caracteristiques physiques bien tranchees. Exemple: la premiere salle d'une caverne
a entree etroite. Dans ces conditions, et vu Ie petit nombre d'individus vivant dans
cet habitat, il est rnateriellement possible d'enregistrer la position de tous les
animaux presents.
Le recensement est effectue en mesurant la position des individus, en coordonI
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nees cartesiennes,
par rapport it un point arbitraire choisi it la fronticre inferieure de
I'habitat etudie.
Les zones repertoriees
son t si tuees dans les cavernes su ivan tes (Belgique,
province de Liege):
Grotte de la Belle Roche, Comblain-au-Pon
t, couloir aux Araignees, 3/ 1/72.
Grotte de Ramioul, Ramioul, galerie Louis, 22/1/72.
Grotte Vampire, Comblain-au-Pont,
grande salle, 26/1/72.
Trou Manto, Huy, petite galerie, 3/2/72.
Trou Manto, Huy, grande galerie, 3/2/72.
Grotte des Racines, Huy, salle cen trale, 3/2/72.
Grotte St-Etienne, Huy, premiere salle, 3/2/72.
Grotte de I' Ambleve, Comblain-au-Pon t, couloir d'entree, 7/2/72.
Grotte Steinlein, Comblain-au-Pont,
partie gauche, premiere salle, 7/2/72.
Grotte Steinlein, partie droite, couloir d'entree, 7/2/72.
La position geographique
de ces cavernes est detaillee dans les travaux de Tercafs
(1961) et Vandersleyen
(1967).
Les donnees brutes receuillies sont analysees par un programme ecriten Fortran
et execute en ordinateur
(IBM 360/44, couple en multiprogrammation
it un IBM
360/65, au Centre de Caleul de l'Universite de Liege, Belgique). Ce programme est
constitue de deux parties:

a) test de groupement
_ calcul d'une matrice

des distances

de chaque

individu

par rapport

it chacun des

autres.
_ constitution
de groupes, en caleulant
la somme des carn~s des distances
interieures, en effectuant
la moyenne de ces resultats, en conservant Ie groupe qui
donne la moyenne la plus petite.

b) calcul du R
On utilise Ie test propose par Clark et Evans (1954) qui consiste it utiliser la
distance au plus proche voisin comme une mesure des relations spatiales au sein
d'une population.
On dCfinit un coefficient
R qui va etre une estimation
de la
nature de la distribu tion des individus. Considerons ainsi une population constituee
de N individus, peuplant une certaine surface it la densite d, chacun separe de son
plus proche voisin par la distance r. La distance moyenne au plus proche voisin est
donc rM = Lr/N. Si la population
est distribuee au hasard, rH = 1/ (2Vd). Ainsi, Ie
rapport R= rM/rH peut etre utilise comme
une mesure de la nature de la
distribution
spatiale. Si R = I, la population
est distribuee au hasard; R = 2,146 si
chaque individu est equidistant
de 6 de ses voisins; si tous les individus se
rassemblent en un meme point, R tend vers zero.

RESULTATS

a) test de groupelllent
Chaque

grotte

a ete analysee

en detail.

II n'apparait

aucun groupement

net au sein

D!STRII3UTlON

de chacune
des populations.
considerant
la grotte Steinlein,
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Tableau
1.- Resume des rcsultats d'un test de groupement
en considerant
moycnne de la SOIllme des canes des distances entre animaux voisins. Le groupe
ala moyenne la plus petite est conserve.
I et J dcsignen ties nO des individus consideres a chaque calcul successif.
Value designe la valeur de la fonction au stade considcre (Step).

la
qui

STEP

GRAF

OF
ITEMS

Le tableau
I donne
partie gauche.
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un exemple

GROUPING
I
2

GROUPED
J

STEP

VALUE

5

10

7

4
6

10
I
4
7
6
13
8
2
II
12
5
3
9

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

11
2
6
8
5

14
IO
4
12
9
3
7
13

0.1 01 OOE
O.22IOOE
0.32500E
0.45800E
0.88333E
0.16040E
0.17965E
0.23356E
0.29078E
0.3901 IE
0.46683E
0.77300E
0.14195E

03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04

II

3

13
14

12
8

9
+
I
+
1+
+
1+
1+ +
+ +
1+ ++ + +
+
1+ ++ + +
1+ ++ +++
+
+
1++++
+++
1++++ ++++
+
1++++
+++++ +
1+++++ +++++ +
1+++++++++++ +
1+++++++++++++
------------------.--------------

1

5

2

3
4
6

13
10
14
II
7
12
8
9

b) Calcul de R
Le tableau

2 donne les resultats

obtenus

dans chacune

des cavites.

Tableau 2.- Estimation
de la distribution
de Meta mcnardi dans 10 biotopes
souterrains.
Le parametre
R designe Ie rapport (l:r/N)/(I/2Vd)
ou r = distance au
plus proche voisin, N=nombre
d'individus,
d=densite de la population.
R=valeur
1l10yenne :t ecart-type.
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Nom de la groUe

Nb. d'individus

Trou Manto, petite galerie
Trou Manto, grande galerie
GraUe des Racines
GroUe St-Etienne
GroUe de l'Ambleve
GroUe Steinlein, gauche
GraUe Steinlein, draite
GroUe de Ramioul
Gratte Vampire
GraUe de la Belle Roche
total

R

7
7
8
12
14
13

1.21
0.99
1.05
1.19
0.62
1.01
0.84

20

1.22

8
15

1.49
0.99

9

113

R= 1.061
0.254

:t

Le calcul de la prababilite a l'equivalence des moyennes en utilisant Ie test classique
de Student montre que Ie R n'est pas different de 1 (0.5>t>0.2).

DISCUSSION ET CONCLUSION
Des mesures de distribution ont ete effectuees sur 113 individus de I'espece Meta
mellardi repartis en 10 populations differentes peuplant 8 cavites. Les tests de
graupement ont donne des resultats negatifs: les animaux ne forment pas des amas.
Ce resultat est confirme lorsqu'on etudie les distances de chaque individu a son plus
voisin (test du R de Clark et Evans, 1954). Les valeurs trauvees ne sont pas
significativement differentes de \ ce qui indique que les anirnaux sont distribues au
hasard. CeUe constatation est tres irnportante car la plupart des modeles mathematiques representant l'evolution des populations anirnalcs ne sont valabies que si une
partie des organismes au moins est distribuee de fayon alea toire (Tcrcafs, 1971).
Dans Ie cas etudie ici, les mesures ont pu etre faites avec grande precision car
l'espece consideree n'est pas tres abondante et, en plus, les individus restent
irnmobiles pendant de longues periodes. II est evident que cette repartition aleatoire
n'existe qu'au sein du biotope ou vivent Ics Araignees. A l'echelle de la cavite, les
individus sont, bien entendu, groupes a I'endroit ou les conditions climatiques et
biologiques leur sont favorables.
Une etude analogue a ete effectuee au paravant par Graham (1968) sur Ie
Lepidoptere tragloxene Triphosa haesitata, mais avec des resultats tres variables,
dus vraisemblablement au fait que les zones etudiees n'etaient pas homogencs.
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RESUME

La distribution spatiale de 113 individus de l'espece Meta menardi Latr. (Argiopidae) nlpartis en 10 populations differentes peuplant 8 cavernes de Belgique a ete
etudiee. On utilise un test de groupement ainsi que Ie calcul du R de Clark et Evans
(1954) base sur la mesure de la distance au plus proche voisin. Les resultats
montrent que les il1dividus sont repartis au hasard au sein de leur biotope.

SUMMARY

The spatial distribution of 113 individuals from the species Meta menardi Latr.
(Argiopidae) divided in 10 different populations living in 8 Belgian caves has been
studied. A grouping test and the calculation of R according to Clark et Evans
(1954), based on the measurement of the distance to the nearest neighbour, have
been used. Result~ show that the individuals are distributed at random inside their
biotope.
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